





Characteristics of U.S. Presidential Decision Making Style: 
the Case of Harry S. Truman as the 33rd President
TAKAMATSU Motoyuki
 Since 1945, 13 Americans have been sworn into office as president of the United States. Each 
president has adopted and developed his own unique decision making style. This paper aims to explore 
how Truman’s style evolved during his presidency. 
 Truman was an accidental President, chosen by Democratic Party regulars to replace Henry 
Wallace as Roosevelt’s Vice Presidential running mate in 1944. Roosevelt rarely contacted him, even 
to inform him of major decisions. The President and Vice President met alone together only twice 
during their time in office. Therefore, Truman knew little of the detail of American foreign and military 
policy. He turned to his diplomatic and military advisers, such as Averell Harriman, Joseph Davis, 
James Byrnes, and Henry Stimson, and followed their advice.. President Truman’s serious trouble with 
Secretary of State Byrnes in late 1945 led him to abandon his early decision making style of relying on 
advisers.
 There was ambivalence with respect to Truman’s decision-making style  from early 1947 until the 
outbreak of the Korean war. On the one hand, learning a lesson from the experience of Roosevelt’s 
chaotic decision-making style, President Truman came to place more significance upon both the State 
Department’s Policy Planning Staff and the National Security Council, both of which were established 
in 1947. Most of the national security policy papers were produced through the NSC’s coordinating 
process. On the other hand, despite the growing importance of the NSC, President Truman participated 
only sporadically in the council discussions because he did not want to be captive to the NSC’s 
decisions. Truman’s reluctance reflected his view of the NSC’s role that, since the NSC’s responsibility 
was to advise the President, at no time should it force its views on the president’s decision. Therefore, 
President Truman still relied on informal advice by Secretary of State George Marshall and Under 
Secretary of State Dean Acheson.
 When the Korean War broke out, President Truman suddenly began to value the NSC process and 
depend upon the NSC meeting. Particularly, after July 19, 1950, Truman directed the NSC to meet each 
week in order to discuss national security policy matters. However, both a first important decision of 
June 26 to authorize air and naval operations in Korea and a second critical decision of June 30 to send 
U.S. combat troops were made at the informal meeting held in the Blair House. From Truman’s point 
of view, the NSC was not appropriate for making prompt decisions. He preferred a small group meeting 
over the NSC.
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主党、1945 年 4 月～ 1953 年１月、上院議員・
副大統領）、② 34 代大統領ドワイト・D・アイ
ゼンハワ―（共和党、1953 年 1 月～ 1961 年 1
月、軍人・大学総長）、③ 35 代大統領ジョン・F・
ケネディ（民主党、1961 年 1 月～ 1963 年 11 月 , 
上院議員）、④ 36 代大統領リンドン・J・ジョ
ンソン（民主党、1963 年 11 月～ 1969 年 1 月、
上院議員・副大統領）、⑤ 37 代大統領リチャー
ド・ニクソン（共和党、1969 年 1 月～ 1974 年
8 月、下院議員・上院議員・副大統領）、⑥ 38
代大統領ジェラルド・R・フォード（共和党、
1974 年 8 月～ 1977 年 1 月、下院議員・副大統
領）、⑦ 39 代大統領ジミ ・ーカーター（民主党、
1977 年 1 月～ 1981 年 1 月、州知事）、⑧ 40 代
大統領ロナルド・レーガン（共和党、1981 年
1 月～ 1989 年 1 月、州知事）、⑨ 41 代大統領
ジョージ・H・W・ブッシュ（共和党、1989 年
1 月～ 1993 年 1 月、下院議員・大使・CIA 長
官・副大統領）、⑩ 42 代大統領ビル・クリント
ン（民主党、1993 年 1 月～ 2001 年 1 月、州知事）、
⑪ 43 代大統領ジョージ・W・ブッシュ（共和党、
2001 年 1 月～ 2009 年 1 月、州知事）、⑫ 44 代
大統領バラク・オバマ（民主党、2009 年 1 月































































































































































































領に昇格した 1945 年 4 月 12 日から退任する


































































































































































































































る日本政府の否定的な発言（7 月 28 日の鈴木
貫太郎首相の「黙殺」発言）も織り込み済みで

























































































































































































内に 1947 年 5 月に新設した政策企画室（Policy 
Planning Staff=PPS）である。米ソの外交的対

















































両院で採択されたのは、翌年の 1948 年 4 月 2
日である。3 日にトルーマン大統領の署名を経
て「1948 年対外援助法」として成立する。そ
の後アメリカが 1948 年 4 月 3 日から 1951 年 6

































































































1947 年 9 月 26 日の最初の会議にはトルーマン
は出席したものの、その後は出席しない場合の





































































防費を 1950 年の 130 億ドルから 1954 年まで
に 500 億ドルまでに増額すべきであると主張し
ていた。いわばアメリカの GNP の 6％から 7％
を国防費に充てるべきだというのであった。（34）







































































































軍の派遣を決断する（6 月 30 日）までの時期、
②マッカーサーの指揮のもと国連軍による仁川










期（4 月から 1953 年 1 月）。トルーマン在任中

























発した 1950 年 6 月から大統領を退任する 1953
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